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One of the basic viewpoints of the six-year Pharmacy Educational System is to improve and 
enhance the current system to a level where we are able to participate more productively in 
the international arena. It is realized that a practical command of English is required by an 
academic in order to participate on an international scale or to be able to even play a part in 
the global exchange of data/information and dialog (journals, magazines, newspapers or direct 
contact), hence a fundamental knowledge of English is required as stated in the Advanced 
Educational Guidelines of the six-year Pharmacy Educational System Model Core Curriculum. 
These basic skills are required as it will be the pharmacists' and drug design specialists' 
responsibility to respond/participate in the international flow of dialog in the field in the 
future. The need for a global perspective and attitude from an educational stand point is 
reflected in the current Model Core Curriculum of the six-year Pharmacy Educational System. 
In order to respond to the need for Internationalization of Medical Pharmacy which is fast 
evolving, we are looking at the training of the medical professional who will play an active 
role globally, and are trying to tackle the subject of International Scientific Exchange in a 
positive light. In one instance, an Overseas Pharmacy Training Course was offered to first- 
through fourth-year students in Northern Europe. This was conducted by The Daiichi 
University of Pharmacy Supporter's Association. A student questionnaire and SGD (Small 
Group Discussion) were given after the termination of the training.  
From the results of the questionnaire given to the students who participated: Q7: Did you 
feel that this overseas training course directly affected your motivation and learning attitude 
toward the future? Q8: Did you realize the necessity of English as a tool for learning? Q9: Did 
you learn about the height of purpose of the foreign students? These questions were answered 
on a scale from 1-5 (1 being low and 5 being high) in terms of rate of satisfaction and 




agree) reflecting the opinion that this exposure and exchange was well received.  
The results of the data collected from the students who participated in this Training program 
have become a key element with which to think about improvements to motivation and 
learning stimulus. It seemed that the students who participated in this study became a key 
with which to think about improvements in motivation which studies touch on and the future 


















スウェーデン : Uppsala University 
Uppsala University Hospital Pharmacy 
Apoteket AB , Apoteket 
デンマーク   : Svane Apotek 
               Tåstrup Apotek 
               Pharmakon 
 
2. 研修期間 
2011年 3月 8日−17日 
 
3. 参加者 19名 
  第一薬科大学 
後援会役員  2名 
        大学教員    2名 





スウェーデン・デンマークにおける海外薬学研修に参加した 15 名（4 年生 10 名、3 年生 1
名、2 年生 2 名、1 年生 2 名）を対象とした。調査は海外薬学研修帰国後に行った。調査内
容は、5 段階に評定尺度で評価する 11 項目の質問で構成された無記名自記方式のアンケ
ート（表 1）とした。 
 
表 1 海外薬学研修学生アンケート    
5:強くそう思う 4:そう思う 3:普通 2:あまりそう思わない 1:全くそう思わない 















う思わない=2 点、1 全くそう思わない=1 点に数値化して、「4」以上を回答した学生の割合で
ある 2top比率で満足度・理解度を算出した。 
 
5. 海外薬学研修帰国後の SGD（Small Group Discussion）による学習 











スウェーデンでは、ウプサラ大学（Uppsala University）11)とヨーテボリ大学（The University 
of Gothenburg）12)の 2 大学が薬学部を有している。薬学部で 3 年間履修し、学士課程を修
了した者を Prescriptionist と呼び調剤薬局でのみ就労可能となる。さらに修士課程 2年間履
修すると病院、調剤薬局でも就労可能となる。必須単位「良」以上を修得することで薬局で




















スウェーデンでは、1947年から個人識別番号 9) （Personal Identity Number; パーソナルナ
ンバー） という仕組みが導入されている。本邦の住民票コードと異なり、住民登録、納税、
社会保険、医療機関受診の際に必要である。以前は西暦の下 2 桁を使った
（YYMMDD-XXXX） 10 桁であったが、最近になって西暦 4 桁を使った（YYYY MMDD 
–XXXX） 12 桁となった。最後の一桁の偶数が女性、奇数が男性を示している。パーソナル
ナンバー（スウェーデン語: Personnummer, 英語: Personal Number）が記載されているパー



















































       


































図 5  Uppsala University Hospital Pharmacy 
 
1-3教育制度 2), 5) 























2 -1薬学教育と薬剤師制度 8) 
デンマークには、これまで薬学部はコペンハーゲン大学（University of Copenhagen）13)の 1
大学であったが、2011年 9月に南デンマーク大学（University of Southern Denmark）14)が新
設され、2大学となった。薬学部は学士課程3年間、修士課程2年間の5年間となっている。

























                                                                                                                                   





図 8 Robot 










































































































Phrmakon（ファルマコン）の入学定員は 220 名で、3 年間で以下の 3 つのステップ学び、実
務実習も実施している。 
Level 1 Basic level：薬についての正しい知識を得る。  
Level 2 Extended level：リスクの説明ができるようになる。  













図 14  Phrmakon  




2-4教育制度 3), 8) 











表 2 日本とスウェーデン、デンマークの薬学教育と薬局従事者の比較 2)-5),10)-14) 
 日本 スウェーデン デンマーク 




教育年数 6年 3年+2年 3年+2年 
実務実習期間 
（実習施設） 







5年生 修士課程 2年生 修士課程 1年生 
薬局の店舗数 60,852 約 950 約 320 
薬局 1店舗あたり
の住民数 
約 2,500名 約 10,000名 約 16,916名 
薬剤師数 252,533名 1,156名 561名 
調剤助手数 - 5,106名 2,567名 
 
4アンケート結果  
調査票の回収率は 100%（15/15）であった。「4」以上を回答した学生の割合である 2top 比
率は、Q2.3.7.8.9.11が 100% と最も高く、Q5が 73% と最も低かった（表 3）。 
表 3 海外薬学研修学生アンケート調査結果 
 
質 問 内 容 
2top 
比率 
Q1 今回の海外研修に参加したことは満足でしたか? 93.3% 
Q2 海外の薬剤師の地位の高さについて理解できましたか? 100% 
Q3 海外の薬剤師の意識の高さについて理解できましたか? 100% 
Q4 スウェーデンにおける薬局やその他のシステムについて理解できましたか? 86.7% 
Q5 デンマークにおける薬局やその他のシステムについて理解できましたか? 73.3% 





Q8 英語や外国語を学ぶ必要性を感じましたか? 100% 
Q9 海外の薬学生の目的意識の高さについて学べましたか? 100% 
Q10 研修期間について丁度良い長さであったか? 80% 
Q11 海外薬学研修で将来の進路を考える上での一助となりましたか? 100% 
 －31－ 
 
5 Small Group Discussion （SGD） 学生の意見 
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